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mental researohes rega:rding ”oorona dlsoha:ｒｇｅ”
“゛ａ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・●　　●　　　’　　‘　　　　　　4”impulse voltage”} out ６ｆ the　ｉ;゛:rults the
author obtained
　　　　　　　・　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　ふ●　　　　■　　・　　r　　●　●　　　･･　　　　f
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title of "The Ｅχl）ｅ riment al ’Bese ａ:rohes　on･ Corona Dis-
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/工ｎ High Tension Engineering.
　　　　　ふ　　　　･¶　－・　／　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　●




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Chapter ２．　The detailed experimental descriptions△
　are made on the　oharacteristics of coro血a dlsoha:rge　　ト
　from the needle　points.　!rhat　Is, first, regarding the
　oorona　discharge　from the　needle　points
‘which gives　the
　foundamental basis十to the mechanism ａ万nd ohara・teristi・ｓ














　teristios, conviotion is　got ’that　tho　needle　point　has
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　I　　　　　　　●I■




　　　I　　　　　　　　　　　　　　・　・・糾　　.●，¶r●　ls･..　|-・J－ed by the minor ohanges 4n the　shape　of eleotrodes　and
　0zl‘oareless　ａ:rrangement of needle points.　　　　　　　　　・　・
　　　　　Third, the　wear of needle　points　caused by oorona
　discharge is talcen up as the object of the experiments,
　as　the　result of whloh it　Is　confirmod　thatI in case　of
　glow ooronai neodle point oharged in ”p:ＬＵｓ” １ｓ worn
　　．　　　゛’　　　‘　　　　　　●　こ　･●　　．Ｉ●　　　　　　　　　　　卜.
ゝ.　　　　　・　　，
more ‘than one　ｉｎｌ”minus ，”and that　m oase of flux 001‘ona,
　1t　１Ｓ worn less　than　in oase of glow oorona, inｿeither
　oase of which its wear is generally little　and gives　no
　influence　to　irregularity under tens mioroamperes・
　　　　　:Forth, using　needle　angle　as　the　parame ter ， elabo-
　rate experiments wero 0 are fully, made　in the un-ou:Ltivated
　field on　the　discharge　oharaoter. and the　influenoe　of
　needle芦ngle in conneotlon with （!ntical voltage,
　voltage-ourrent　oharaoterlstlos　and the　stability of
　dlsoharglng‘method was ｅｘａｍ:lned, in oonsequenoe,
preolous　fruits　of ｅ:x:perlment3　as well　as good under-　　ヽ














trial　in whibh the　lonlo　wind arisen by oorona　dls-
ｏｈａ:rＳｅ　Is　applied°as　the　driving　torque　of　the　direot
・
indicating meter. ｎ万万ndit is confl:miocl that this method
ｏｌ“万i1万bepraotioal:ly used for the. meters.
PART工工． ｀工ｍ ulse Ｖｏﾕ.t　ｅ
　　　　　　This　part　deals　with the　researohes　regarding　the
　impulse　voltage, whloh　Is　the　collection　of　serial
　experlnBntal　researches the　author made on　the matter.　　　ｐ










　　　　・　　　　　　　　　　　　1　　　　　9f　　　ゝ　　　　　　　　　　　●made by the　author on the ”high voltage oathode　ray
　oscillograph” employed :for the　measu:1・Ing of impulse
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　measuring　the voltage generated, and makes clear that
　the　synchronizing operation, which Is　the most　diffi-
　cult
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atecL　ｒｅ:peatedly, and　states that　his　own, method has　the
charaoteristics　in the　stability and　lndopendenoy of
ohopped wave generation and oont:rol　of Its　t1皿ｅ。
　　　　　　●　　　　j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｢
2!!!!ｐで!;er 6,　　!I!he oharaoteristios of rod sap are ｅχ－
amlned　and　investigated, and the　required　aoouraoy　Is
●　●　　●　　　　　　　　　　　ﾉ/　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　●
made　clear for using　the gap as　the　basis　la the　Impulse
voltage　test of eieotrio maohlnes　and　lnst:ruments.
ｌ!apteﾌr 7.　　　ｎｅ:xヽｅｌ　deals with the　investlga‘tlon on the
i血pulse　voltage　oharaoterlstlos　of　the　spark sap　for
Bendman's　aｒ:rester, a万nd　its effects　as　the　arrester
　　　　　　　　j　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　lwhen equipped with　sma】ユ　oone　on　its ｔｏｐ・
ｇ!!Ｓ２でter 8.　　　工nvestigationsｹare
made on the　impulse
voltage　oharaoteristlcs of　Insulator, and here　Is most:ly
stated of　the　one　on the　pin-type　Insulator*
　　　General:ly speaking, exDeriments on impulse ｖｏ】.!age
require　the most　■troublesome　prooodure　as. well　as　the
utmost　oares. The　叫lthor, Inspite　ｏ゛ｆ great　hardship,




the　”impulsivo　field Intensity 助ａｒ ｅ血ｒｔｈ”arisen･･with
lightening discharge Is the substa万nee of this part.
That　is, regarding　the measuring of waves ｂｙ means ‘of
general　aerial　antena, divideiヽand　osci:Llograph, theニ
author caloulated out　the　relative　ｆｏ:rmula between










divided voltage, and further by the measured form thus
obtained, the author fratnod out　diagram system calcu-
1atIng method by which original voltage　or ｆｉｅ:Ld　lntensi-
ty near　earth　is　to　be　calculated out.　　　’
　　　　　In　the　point　ofthat　the　wave　form　Is　caloulated







































































































































































茲に取扱はんとする針端=･り･放iRは，J:如容易lこ建回叱めﾉ……2. ≫sga'ig電ｌ 　 ， 寸へ Ｗ ． １
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ﾀﾞ…………19る胞こ於て,･叉放電形式の内容外観の特異性に於て，各種=1ロ∧＼周知の如く針端對平板電極の如き不平等電界下の放知こ於ては
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　　　∧ナ拓R巾最も代表的且つ顧著なるもめなる故,し其の性質φ究明は仁＼電極間1こFp加ずる電諸を零より次第に上昇鶯しめるに従び,ｽIR極
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電墜25,000 V の下にて約300 ;j.Aのコロナ電流を通じたもの，















a, b, c, d, eは夫々供試前，電|曜印加後30秒，１分，１分，10
































































































































































































































































































































GAP 2,4.6, 8,10,15, ?Omm
20°，40‘
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2, 4, 6 mmの場合の正負
爾特性曲線め交鮎であって
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浪 コ　　ロ　　ナ　　竃　　≪ (1>A)　　　　　　　　　針端絨　　周防距離15m.m.常外然刳 鴛外閤孵 Ｘ外照射 茸外照射 胃外tPM 鷺処罰射
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ぶ o o o
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* The Corona Wind ｖｏ】tmcter.By RyOzi UENISI, Member.【Institute of Ｅ】ectricalEngineering, Kyoto Imperia】University.)
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電 気 評 論
ﾄダガ
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　　1四1°294°81ぴ1°4Wi = 200,000 U
　　函＝恥リ2＝向=順)筒口



































　　C=0.2v-'P, m = 5
であり
　　ｍ-1
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Ｇ＝0.01リ’　f', = 40 1J･け’　7,'::= 1,000 n
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電誕特に同截断波の直観法





























































Trjnscient Analyser for Chopped Wave.　By Ｒ，UENISI.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　-一一（1卜
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一 一 一 一
混度二對スル更正




















○×××X X X X X X
O X X X X X X　X X　ｘ
×○○○××X O X X





























































































































































































×××Ox X O X O X
OOxOOOxOOx
××OOOx X X xO
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上記間隙距雄二相宿ス,ﾚ放電電屋　　392 kV 空気密度更iEチ行ヒタフレ抗　　400.2 kV












































































































上記聞諒距離こ相雷ヌル･放電電屋　　134 kV 空似田臭真正チ行ピクル値　　135.9 kV
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電 気 評 論 HOI)
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相對密度二對ヌタレ更正　　386.8kV
? ? ― ? ? ? ?











































































上記間隙距離二相雷ふﾚ放電電扇　　388.0 kV 空気密度更正チ行ピクル値　　393.4 kV


















































































　　　　　　正波（25°C 760 mm Hg 11 g/ｍ８）
　　* IE.C.の較正値算出法
　I.E.C.の較正値は、其原著Table l丿こ依れば、問影巨離が、Round numberの場合のみに就て呉へられ
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第.七章
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乾燥正波 乾燥貝波 注水正枝 油水貝波


























































































































Allibone :　J.I.E.E. Dec. C1937)
上四，竹村：　電評27 255 （昭14）
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碍丿子　の　衝二撃　電　誕　特　性





















































* Impulse Voltage Characteristicsof Insulators. By R. UENISI (Kyoto Imperial University),
一一（１）-
々/ぶ） 電 気 論
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０ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3
０ 2.451 ・4.902 7.353 9.804 12.255 14.706 17.157 19.608 22.059 24.510 25.961 29.412 31.863
Ａ 1.058
α - 1.22 1.167 1.123 1.078 1.038 1.000 0.970 0.943 0.922 0.904 0.891 0.881 0.875
β - 1.153 1.103 1.031 1.019 0.981 0.945 0.917 0.891 0.871 0.854 0.842 0.833 0.827
Ｂ・ 1.045
α 1.20 1.162 1.128 1.094 1.061 1.029 1.000 0.975 0.953 0.936 0.920 0.909 0.930 0.S92
β 1.148 1.112 1.079 1.047 1.015 0.985 0.957 0.933 0.9U 0.896 0.880 0.870 0 861 0.854
Ｃ 1.036
α 1.155 1.128 1.102 1.075 1.050 1.025 1.000 0.980 0.959 0.941 0.929 0.919 0.910 0.906
β ・1.115 1.089 1.C64 1.038 1.014 0.989 0.965 0.946 0.926 0.908 0.S97 0.887 0.879 0.874
’ Ｄ
1.030
α 1.134 1.110 1.087 1.064 1.041 1.022 1.000 0.980 0.963 0.948 0.935 0.927 0.920 0.915
β 1.101 1.078 1.055 1.033 1.011 ' 0.992 0.971 0.951 0.935 0.920 0.908 0.900 0.693 0.888
Ｅ 1.027
α 1.115 1.094 1.074 1.055 1.035 1.016 1.000 0.982 0.969 0.954 0.942 0.935 0.928 0.923
β 1.086 1.065 1.046 1.027 1.008 0.989 0.975 0.956 0.943 0.929 0.917 0.910 0.903 0.899
Ｆ 1.018
α 1.082 1.067 1.053 1.039 1.026 1.012 1.000 0.988 0.978 0.969 ･0.960 0.952 0.946 0.942
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ぺ Ｘ へ 蓋浪;注水（･）へ
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　次にvw, Aif)を微小等時間々隔tl, ^2, tsj･･･，r。，
…を以て分割して行き，各の高さvCti＼ VO2), v{hX
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印幻
　r フロヤ計糾勿ワ心球お宅逐計11白匹ごべ7同に浹いい扨白
にﾆ。
　（μ匯苓乙ら吠付作み吋學刎添土答心氏　湊べ包万礼七
包士礼　記爪　・でと宍諏足　明刃汗に犬　刎江ｚベス，反七糸俘,．
め牛句づ抑こ羽ペ。
　づ糾庁ケ貧爪壮糾汝斗濁訃牡佐ベレか杵辻川ド．征
勿兪八す匈ｎ示ヽぐ礼　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　　孔　氷冷払汐蚤灸七斎ｋ斤レ　エ斤ご芒ャ犬頃ミ爪回砂今、・果釈ご芒
パ似桓似（
　　ァ，灸七許年を厄岫順7司訃影汝印ル心灸入こ心、ルペ、与萍と訂
作０－れ尚
　　づづらミ告佐爪叫いフゾ洽佐ノ延列軋用ぉ冷かに．本･牛気犬忿
斐添岫足い且札特八心冷ノド体頃良炎Ｌ川モジ犬£才良
S｡
Ｆ
･
y^
W
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(zjｱJ叶妁知久弁墜騰技右Lに浪抑れ兆も卸個決乾倭
　硝径電眠値よ｡も尺なふ扨妬心。
･j･崔セ紆性,にr洽小爪ｋ孚球付脳火卜ヽ，
昧)ｿｰＴ行忙Ｕ加ｋレ延氷時心正焼, %;k/f.l山りし液技
　のjヽな3貧乏認ヽめ瓦。
(ｔ)郷劫咽死体と祚す礼（･竹次宅有ﾉｅ･ぺ球し刻除反故
　火９･ﾐ巾,八，攻試釣障似付諜果妁将登吋こ峰ｙりらナL
　我流・遮あ削毀糾丿卜叉丸洛同延尚対わ絹Ｊづ滉の
　延雌軋ね打寸０八rぜ心仁手及沁むお似乾旅叶・
　敬:繋駝ﾉを芝ぶ心い令芋は仙。糾糾１侑札効果消りヽ
1ぺし片
　　　ﾉ4/ ｔｔべ心腸Ｆ心恥久司椋,勘影ヽ削に　　　　　＼
　　　　　のをは泥中を貧葡明一語mJI球ど加賀次に付加加の俗気
　　　　　　ｸﾞ虹対子バ冠･ｊ八ヽあふれ
　　　　　ｏ)最州縛こ火走ぺ3湊電座値･塙用両光り司お丸秘仏尺加
　　　　　　２飢
　　　　　ゆか則冷甑註遭燎取心に時k叛心爪印．£波に，
　　　　　　胎く疾も似．和影t悩殆戌沁払尚気獣以細斟回4ヽ噂
　　　　　　丿多如凧下腿，史ﾚ岫丿肩彫たFμ叙ぬり．
　　　　　叫庄和㈲拓3眉し盛叩乱瞳き干
　　　　　の上膜ｋ謳褐聯据丿次悒埓せ,討回収に后3軋　　　　舛
　　　｀よ雷枚ぢり卜ヽ廃学性地絹坪ヽ良吏測足φ～則哨ぶを外
厄を頌
　　　ｊ.λ遥●冷々,削汽，泌決臼映今甜ﾉ礎れヴ,ｱ，ヽ乱駒地£セ
'jち、
fヽ
｀申
●●
S、
参加Ｕ払ね一司顔希如提案･出。
Ｏ吹 とし）
帥司
?．???????、?????????―．???????
?? ??????????????
???。〜???????????
　　　　　　　　　　　　帽子　諦
柚庖は祐り匹七聡聯鯛付胆肌入弘しむ鵬士牡祭牛
三しぺ優長乙牛永圧泉谷か乙づ篤/ンバ冲に皐μ紅礼八レづよ翔之
才走拾し付し胆摺旅中八千3州時に＞な‰協ヶジ･吐刮胎対し簾占
胤影石寸匹牡亘
